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　Substantial transformations in Japanese patterns of consumption, retail activity, 
and the distribution of agricultural products in recent decades have significantly 
affected many agricultural production areas, also known as Sanchi. Radical structural 
modifications in the production areas prompt investigation as to whether existing 
theories explaining the dynamics of Sanchi remain valid. To re-examine the context 
of Japan's fruit-producing areas, this paper employs a multi-perspective approach 
considering agro-ecological, technical, socio-economic and political dynamics, 
and farm management and regional governance. Toward building a new theoretical 
framework that articulates the significance of the fruit-producing areas, the paper 
claims that Rokuji-sangyo-ka ventures, or coordinated efforts to combine farming with 
other economic activities including processing and marketing, would be a significant 
driving force to re-organize fruit-production areas. For this to happen, conventional 
actors in these areas, such as farmers and their associations, the public sector, and 
the Japan Agricultural Cooperatives (JA), have to succeed in establishing and 
coordinating sound governance and management that will embrace diverse actors 













































モモ、カキ、梅の主要 7 品目の結果樹面積は、1950 年には 7.9 万 ha だったものが、1980
年には 27.7 万 ha に増加したが、2010 年には 16.5 万 ha と減少している。特に、1950 年の 3.0
万 ha から手厚い政策支援により急速に拡大したミカンの栽培面積は、1980 年に 13.5 万 ha
にまで増加し、その後大幅に減って 2010 年には 4.6 万 ha となっている。









































































































































































































































　2006 年には農協組織（総合農協および専門農協）は主要果実の出荷量の 77% を扱い 20、
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02　例えばミカンの栽培面積において、1950 年の生産上位 5 県のシェアは約 59% だが、1970 年には約
50%、1990 年には約 53%、2010 年には約 60% となる。
03　たとえば、日本ナシでは 1950 年に上位 5 生産県の栽培（結果樹）面積の割合は約 34％だったが、1970
年には 45％となり、2010 年には 43％となっている。同様に、モモ（1950 年：47％→ 1970 年：59％
→ 2010 年：74 ％）、 カ キ（1950 年：44 ％ → 1970 年：28 ％ → 2010 年：41 ％）、 梅（1950 年：45 ％
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